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امللخـــ�ص:
يناق�ش هذا البحث يف املبني للمجهول يف القر آ�ن الكرمي:حيث يخت�ص يف النحو والداللة  ،يقع هذا البحث
يف ق�سمني ومقدمة وخامتة  ،تناول الق�سم أالول احلديث عن الفعل املبني للمجهول ؛ أ��صوله وما ي�سند اليه  ،حيث
حتدث عن أ��صول بناء الفعل للمجهول من الناحية النحوية  ،وعن ما ي�سند �إليه الفعل املبني للمجهول من املفعول
به وامل�صدر واجلار واملجرور والظرف  ،وحتدث عن �صور نائب الفاعل يف القر آ�ن الكرمي والوقوف عند املفعول
به ثم �شبه اجلملة ثم امل�صدر.
أ�ما الق�سم الثاين فقد حتدث عن أ�غرا�ض بناء الفعل للمجهول يف القر آ�ن الكرمي التي كانت على النحو ا آلتي :
ا إليجاز  ،العلم بالفاعل  ،تعظيم الفاعل  ،منا�سبة ما تقدمه  ،اال�ستعالء على الفاعل أ�و حتقريه  ،ألن الفاعل جمهول
فعال  ،أ�غرا�ض أ�خرى من مثل منا�سبة الفوا�صل واملوازنة بني اجلمل.

Abstract :
This is a research concerning the structure of the passive verb in the Holy
Quran, it has been presented in two chapters, an introduction and a conclusv
sion. The first chapter negotiated the passive verb, its origins and the related
items, in which it discussed the related items of the structure of the passive
verbs grammatically and the related items of the passive verb including the
object, the gerund, preposition, the nouns following them and adverbs, moreov
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over it negotiated the Holy Quran patterns of the words that stands after the
subject in the Holy Quran with special attention on the object, sub sentence
and the gerund.
The second part concentrated on the objectives of the structure of the passive
verb in the Holy Quran which have divided into the following patterns:
Summarization, Knowing the subject, Glorifying the subject,The suitability
of what is represented, The humiliation of the subject, When the subject is
already unknown, and Other objectives like commas and parallel sentences

مقدمة:
احلمد هلل الذي علم بالقلم ،علم ا إلن�سان ما مل يعلم،
وال�صالة وال�سالم على نبيه ور�سوله الذي ا�صطفاه؛
معلمنا حممد بن عبد اهلل ،النبي العربي أالمي ،و�سلم
وبارك على آ�له و أ��صحابه ومن وااله ،أ�ما بعد:
فقد عكف أ�كرث علماء العربية على بحث علوم
القر آ�ن املختلفة ،و أ�وجه �إعجازه ،ونظروا يف جوانبه
املتداخلة ،وبذلوا يف ذلك جهودا م�ضنية ،فا�ستطاعوا
أ�ن يك�شفوا عن كثري من أ��رسار عظمته بعون اهلل
تعاىل و�إرادته �سبحانه ،ولقد بقيت �سنوات طويلة
أ�توج�س أ�حيانا من اخلو�ض يف هذا امل�ضمار ،و أ�قدم
يف أ�وقات أ�خرى ،فدخلته متعلما ،تعرفت �إىل وجوه
كثرية من �صفحات طويلة فتح اهلل تعاىلعلى علمائنا
أالفا�ضل فيها ( ر�ضي اهلل عنهم جميعا ) .وبد أ�ت
أ�خطو أ�وىل خطواتي خو�ضا مرتددا يف البداية ،اىل
أ�ن أ�عانني اهلل تعاىل يف هذا البحث يف ( املبني للمجهول
يف القر آ�ن الكرمي :بحث يف النحو والداللة) .تغلبت
من خالله على كل املعوقات و أ�جنزته بهذه ال�صورة،
بعد أ�ن بقيت �سنوات أ�در�س و أ�بحث و أ��صل و أ�تعلم
و أ�راجع و أ�خطئ و أ�تعلم و أ��صحح� ،إىل أ�ن خرج على
هذه ال�صورة التي ارت�ضيتها.
اعتمدت يف هذه الدرا�سة على منهج التحليل التطبيقي
الذي يقوم على الر�صد املبا�رش ،م�ستفيدا من
الدرا�سات والبحوث ال�سابقة ،خ�صو�صا تلك التي

أ��صلت للنحو العربي وعلى ر أ��سها أ�لفية ابن مالك
و�رشوحها .ومن أ�برز مالمح هذه املنهجية أ�نها
ت�صلح للتوقف عند كل آ�ية قر آ�نية كرمية بخ�صو�صية
مو�ضعها وعظمة بالغتها.
وعليه كان تق�سيم البحث �إىل ق�سمني لل�رضورة؛
تناول الق�سم أالول منها ت أ��صيل الفعل املبني للمجهول
نحويا من حيث :أ��صول بناء الفعل للمجهول ،وما
ي�سند �إليه املبني للمجهول ،ثم �صور نائب الفاعل
يف القر آ�ن الكرمي.
ويف الق�سم الثاين تناول البحث أ�غرا�ض بناء الفعل
للمجهول يف القر آ�ن الكرمي على النحو ا آلتي:
ا إليجاز ،العلم بالفاعل .تعظيم الفاعل ،منا�سبة ما
تقدمه ،اال�ستعالء على الفاعل أ�و حتقريه ،ألن الفاعل
جمهول فعال ،أ�غرا�ض أ�خرى .
ع�سى أ�ن ير�ضى اهلل تعاىل بها عنا� ،إنه �سميع جميب
الدعاء .وع�سى أ�ن يكون فاحتة ألبحاث أ�خرى �إن
�شاء اهلل .
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أ�وال :الفعل املبني للمجهول
 .1أ��صول بناء الفعل للمجهول :
الفعل املبني للمجهول هو الفعل الذي مل ي�سم فاعله*

 ،ف أ�قيم املفعول مقامه و أ��سند �إليه .ولهذا ي�سمى الفعل
املبني للمجهول  ،كما يطلق عليه ما مل ي�سم فاعله ،لذا
ينوب مفعوله عن فاعله  ،يقول ابن مالك(: )1
ينوب مفعو ٌل به عن فـ ــاعـ ِل
ُ
َ
فيما له كنيل خري نـ ــائـ ِل
وللفعل املبني للمجهول طريقة خم�صو�صة يف البناء،
تختلف عن طريقة بناء الفعل املبني للمعلوم  ،حيث
يبنى الفعل املا�ضي ال�صحيح العني للمجهول ب�ضم
أ�وله وك�رس ما قبل ا آلخر  ،فنقول � :ضرُ َِب  ،أُ�خِ َذ ،
�شرُ َِب ُ ،دحر َِج ُ ،جح ِف َل  ....ويف تعليل ذلك يقول
ابن االنباري � :إمنا �ضموا أالول ليكون داللة على
املحذوف الذي هو الفاعل � ،إذ كان من عالماته  ،و�إمنا
ك�رسوا الثاين – ويق�صد يف الثالثي – ألنهم ملا حذفوا
الفاعل الذي ال يجوز حذفه  ،أ�رادوا أ�ن ي�صوغوه على
بناء ال ي�رشكه فيه �شيء من أالبنية  ،فبنوه على هذه
ال�صيغة  ،فك�رسوا الثاين  ،ألنهم لو �ضموه لكان على
وزن ُطنُب  ،و ُج ُمل  ،ولو فتحوه لكان على وزن :
ُنفَر  ،و�صرُ َ د  ،ولو أ��سكنوه لكان على وزن ُ :قلْب ،
و ُقفْل  ،فلم يبق �إال الك�رس فحركوه به»( )2و�إذا كان
الفعل املا�ضي مبدوء ًا بتاء وجب �ضم احلرف الثاين
مع أالول  ،فنقول يف تبارز وتقاتل � :سواء أ�كان على
وزن تفاعل أ�م تفعل ُ :ت ُبو ِر َز و ُتقُو ِت َل ،كما نقول يف
تكلم وت�سلم ُ :ت ُكل َم  ،وت ُُ�س ِل َم  ،أ�ما �إذا كان املا�ضي
مبدوء ًا ب أ�لف الو�صل فيجب �ضم احلرف الثالث مع
أالول  ،فنقول يف ا�ستخرج وا�ستعمل وانتظر واعتمد
 :ا�ستُخر َِج  ،وا�ستُع ِم َل  ،وانتُظِ َر  ،واع ُت ِم َد ( .)3ويف
ذلك يقول ابن مالك(: )4
ف أ�ول الفعل ا�ضممن  ،واملت�صل
با آلخر اك�رس يف م�ضي ٍ،ك ُو�صل
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والثاين التايل "تا" املطاوعة
أ
كالول اجعـله بال منــازعه
وثالث الذي بهمز الو�ص ِل
أ
كالول اجعلـنه كـا�ستُحلـي
و أ�ما �إذا كان الفعل املا�ضي ثالثي ًا أ�جوف مثل �شاخ
ذاع ،قال  ، ...فللعرب يف بنائه ثالث لهجات ؛ �إما
ك�رس الفاء وقلب أاللف ياء خال�صة  ،فنقول � :شيخ و
ذيع  ،وقيل .و�إما �ضم الفاء وقلب أاللف واو ًا خال�صة
 ،فنقول � :شُ وخ وذُوع وقُول  .و�إما ا إل�شمام وهذا
النطق ب�ضمة ممالة نحو الك�رسة ولي�س يف العربية
حرف كتابي ميثل هذا النطق( .)5وهذا أالمر لي�س
مطلق ًا ففيه �ضابط ال بد من أالخذ به وهو أ�ن "كل
واحد من الثالثة جائز ب�رشط أ�ال يوقع يف لب�س و�إال
()6
وجب العدول عنه �إىل �ضبط آ�خر ال لب�س فيه" .
أ�ما يف بناء الثالثي امل�ضعف الفاء مثل�َ :س ّد� ،شَ ّدَ ،م ّد،
َق ّد ،فقد أ�وجب اجلمهور �ضم فائه نحو�ُ :س َّد �شُ َّدُ ،م َّد
ُق َّد ،وقال بع�ض الكوفيني � :إن الك�رس جائز ،وهي لغة
بني �ضبة وبع�ض متيم( ،)7وجوز ابن مالك ا إل�شمام
أ�ي�ض ًا(: )8
واك�رس أ�و ا�شمم "فا " ثالثي أ�عل
كبوع  :فاحتمل
عين ًا ُ ،
و�ض َّم جا َ ،
و�إن ب�شكل خي َـف لب ٌـ�س يجتنب
()9
ومـا لباع قد ُي َرى لنحـو حـب
وقال املهاباذي :
()10
.
من أ��ش َّم يف (قيل ) و (بيع ) أ��ش َّم هنا
وجتوز أالوجه الثالثة أ�ي�ض ًا يف احلرف الثالث
أال�صلي من املا�ضي املعل العني ،أ�و �إذا كانا
�صحيحني م�ضعفي الالم �إذا كان على وزن انفعل أ�و
افتعل ،ويالحظ هنا أ�ن حركة احلرف أالول (همزة
الو�صل) ال تلزم �صورة واحدة يف �ضبطها  ،و�إمنا
ت�ساير حركة احلرف الثالث  ،ف�ضمة الثالث تقلبه �إىل
واو وك�رسته تقلبه �إىل ياء ،ويف هذا يقول ابن مالك
(: )11
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وما لفا باع ملا العني تلي
يف اختار  ،وانقاد  ،و�شبه ينجلي
ويمُ َ ثل لذلك ب :انقاد ،انهال ،اختار ،اجتاز ،ان�صب
اجنر ،امتد ،ا�شتد ،فتبنى للمجهول على التوايل:
انقود -انقيد ،انهول – انهيل ،اختور – اختري،
جن َّر – اجنِ َّر،
ان�ص َّب – ِ
ان�ص َّب ،ا ُ
اجتوز – اجتيز ُ ،
()12
ام ُت َّد – ام ِت َّد ،ا�ش ُت َّد – ا�ش ِت َّد .
أ�ما الفعل امل�ضارع فيبنى للمجهول ب�ضم أ�وله وفتح
ما قبل آ�خره يف جميع حاالته ظاهر ًا أ�و مقدر ًا لعلة
متنع ظهوره  .يقول ابن مالك (: )13
واجعله من م�ضارع منفتح ًا
نتحى
كينتحي ؛ املقول فيه ُ :ي َ
رضب  ،تُنال
رشب ُ ،ي� َ
فنقول يف غري ينتحي ُ ،ي� ؤ َكل ُ ،ي� َ
،تُ�صاب ُ ،ي�صام ُ ،يزار . ...
أ
أ�ما ماال يجوز أ�ن يبنى للمجهول فهو فعل المر ،
ألن أالمر يف العادة يوجه �إىل خم�صو�ص أ�و حمدد
أ�و خماطب  ،وال يجوز أ�ن يكون هذا جمهو ًال  ،ألن
املجهول بطبيعته غري خم�صو�ص وال حمدد وبالت أ�كيد
لي�س خماطب ًا  ،ألنه لو كان كذلك لنُفيت �صفة املجهول
عنه و أ��صبح معلوم ًا .
كذلك ف�إنه ال يجوز أ�ن يبنى الفعل الالزم للمفعول به
( ،)14كما ال يجوز بناء الفعل اجلامد للمجهول أ�ي�ض ًا
(.)15
أ�ما الفعل الناق�ص فال يبنى للمجهول �إال �إذا أ�فاد
أ�و أ�من اللب�س فيه  ،وعلى الرغم من �صحة بناء
هذه أالفعال للمجهول فمن امل�ستح�سن عدم بنائها
للمجهول ؛ م�سايرة ألل�ساليب العليا ،و أ�حكام البالغة
()16
التي ترى فيها ثق ًال يف النطق  ،وقبح ًا يف اجلر�س
ويق�صد بذلك (كان وكاد و أ�خواتهما ) ألن (لي�س
وع�سى ) أ�فعال جامدة .
وقبل مغادرة احلديث عن أ��صول البناء للمجهول ال
بد من احلديث عما ورد عن العرب من وجود أ�فعال
ما�ضية مالزمة للبناء للمجهول �سماع ًا عن أ�كرث
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قبائلهم  .وهي أالفعال التي يعتربها اللغويون مبنية
للمجهول لفظ ًا ال حقيقة  .ويعربون املرفوع بها
فاع ًال ولي�س نائب فاعل  .مثل ( ُه ِز َل ُ ،دهِ َ�ش � ،شُ ِد َه
غري به
�،شُ غ َِف ب  ،أُ�و ِل َع به  ،أُ�هرت به ُ ،ا�ستهرت به  ،أُ� َ
 ،أُ�غرم به  ،أُ�هرع ُ ،نت َِج ُ ،عن َِي ِب ُ ،ح َّم  ،أُ�غمي عليه
 ،فُلج  ،ام ُت ِق َع لونه  ،زُهِ َي  ) ...،وبع�ضها �سمع عن
العرب أ�نه ي أ�تي للم�ضارع مثل ( ُيه َرع ُ ،يعنى ُ ،يولع
ُ ،ي�س َتهترَ . )...
ي�شري عبا�س ح�سن �إىل ما جاء يف (ف�صيح ثعلب)
ونحوه من الت�رصيح القاطع ب أ�ن هذه أالفعال ال تبنى
للمعلوم  ،وي�ضيف" :و أ�نكر بع�ض املحققني-كابن
ب ّر ّي –ما قاله ثعلب وغريه من اللغويني والنحاة
وحجة ابن ب ّر ّي يف ا إلنكار أ�ن "ثعلب ًا"ومن معه
مل يعلموا ما �سجله ابن َد َر�س َت َويه وردده؛ ون�صه
(":عامة أ�هل اللغة يزعمون أ�ن هذا الباب ال يكون
�إال م�ضموم االول  ،ألن هذه أالفعال كلها مفتوحة
أالوائل يف املا�ضي ؛ ف�إذا مل ي�س َّم فاعلوها فهي كلها
م�ضمومة أالوائل  ،ومل نخ�ص بذلك بع�ضها دون بع�ض
ِيت ب أ�مرك
وقد بينا ذلك بعلته وقيا�سه ؛ فيجوز ُ :عن ُ
أ
ِلت ب أ�مرك ،و�شغلني �مرك
وعناين أ�مرك – و�شُ غ ُ
ِهت ب أ�مرك ،و�شَ َدهني أ�مرك  )...هذا ما نقله "
–و�شُ د ُ
أ
أ
ابن ب ّر ّي "وي�ضيف ح�سن " وال �شك يف �ن ر�ي " ابن
بري « ومن معه من املحققني هو ال�سديد  ،أ
والخذ
به ي�ؤدي �إىل �إلغاء تلك أالحكام اخلا�صة  ...ويرد
لتلك أالفعال اعتبارها وحقها  ،ويجعل � أش�نها � أش�ن
غريها من باقي أالفعال التي ي�صح أ�ن تبنى للمعلوم
حين ًا  ،وللمجهول حين ًا آ�خر  ،على ح�سب مقت�ضيات
املعنى(.)17
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 .2ما ي�سند �إليه املبني للمجهول:
ال بد لكل فعل من أ�ن ي�سند �إىل فاعل أ�و �إىل ما يقوم
مقامه  .وملا كان املبني للمعلوم ي�سند �إىل فاعله  ،فال
بد للمبني للمجهول بعد حذف الفاعل من أ�ن يقام
مقامه ما ي�سند �إليه الفعل " لئال يبقى حديث ًا عن غري
حمدث عنه "(.)18
"وملا كان الفاعل ال يتعدد للفعل الواحد فكذلك نائب
الفاعل"(، )19وقد أ�جمع النحاة على أ�ن ما ينوب عن
الفاعل واحد من أ�ربعة � :إما املفعول به  -:ف�إن كان
الفعل يتعدى �إىل مفعول واحد كان هو نائب الفاعل ،
أ�ما �إذا كان يتعدى �إىل مفعولني  ،ف�إن النحاة متفقون
على جواز �إقامة املفعول أالول  ،أ�ما املفعول الثاين
فقد منع بع�ض النحاة جواز جعله نائب فاعل منع ًا
مطلق ًا و أ�جازه آ�خرون ب�رشط أ�ال ي�ؤدي ذلك �إىل
غمو�ض و أ�ال يكون املفعول الثاين جملة وال ظرف ًا ،
أ�ما �إذا كان الفعل متعدي ًا �إىل ثالثة مفاعيل أ
فالغلب أ�ن
يقوم املفعول أالول نائب فاعل مثل  :أُ�ع ِل َم زَي ٌد عمر ًا
كرمي ًا  .وعند كثري من النحاة أ�نه ي�صح أ�ن جتعل
املفعول الثاين أ�و الثالث نائب ًا عن الفاعل ب�رشط عدم
الغمو�ض (. )20و�إما امل�صدر ،و�إما اجلار واملجرور
و�إما الظرف .
أ�ما �إذا اجتمع املفعول به مع واح ٍد من الثالثة
أالخرى ف�إن أالوىل أ�ن يكون املفعول به هو نائب
الفاعل  .أ�ما �إذا اجتمع ظرف الزمان وظرف املكان
وامل�صدر واجلار واملجرور ،فريى االنباري أ�ن
ا إلن�سان خمري فيها كلها  " ،أ�يها �شئت أ�قمت مقام
الفاعل  ،وزعم بع�ضهم أ�ن أالح�سن أ�ن تقيم اال�سم
املجرور مقام الفاعل  ،ألنه لو مل يكن حرف اجلر
مل تقم مقام الفاعل غريه"(. )21ويو�ضح ذلك حممد
حميي الدين على نحو آ�خر ؛ "قال اجلمهور  :جتوز
نيابة اجلار واملجرور عن الفاعل  ،وقال جماعة من
النحاة منهم ابن در�ستويه  ،وال�سهيلي  ،و أ�بو علي
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الرندي  :ال ينوب اجلار واملجرور عن الفاعل  ،وكل
مو�ضع زعمتم أ�ن اجلار واملجرور نائب عن الفاعل
فيه ف�إن النائب على احلقيقة هو �ضمري م�سترت فيه
يعود �إىل م�صدر الفعل" ( . )22وكان قبل ذلك قد أ��شار
�إىل أ�ن �إ�سناد الفعل املبني للمجهول �إىل غري ما كان
مفعو ًال به من الظرف الزماين أ�و املكاين ومن اجلار
واملجرور وامل�صدر فمجاز  ،وذلك ألنهم يعرفون
احلقيقة العقلية ب أ�نها "�إ�سناد الفعل أ�و ما هو مبعناه
�إىل ما بني له " ( . )23وميكن أ�ن نلخ�ص �صور نائب
الفاعل يف اجلملة كما ي أ�تي :
 .1نائب الفاعل بعد �إال امللغاة مثل  " :ال ُيح�سد �إال ذو
النعمة " /ذو .
 .2نائب الفاعل م�صدر م�ؤول من أ�ن والفعل يف كالم
مثبت مثلُ " :ينتظر أ�ن يزيد ا إلنتاج" /أ�ن يزيد .
.3نائب الفاعل م�صدر م�ؤول من أ�ن والفعل يف كالم
منفي مثل ":ي�ستح�سن أ�ال حت�رض هذه املناق�شة"/
أ�ال حت�رض .
 .4نائب الفاعل م�صدر م�ؤول من أ� ّن ومعموليها يف
كالم مثبت مثل  ":ي�ؤخذ عليك أ�نك مت�شائم " /أ�نك
مت�شائم .
أ
ؤ
 .5نائب الفاعل م�صدر م�ول من � ّن ومعموليها يف
كالم منفي مثل:
" أُ�ذيع أ�ن الهالل مل يره الرا�صدون" /أ�ن الهالل مل
يره الرا�صدون .
أ
.6نائب الفاعل وقع بعد �داة تخت�ص بالدخول على
أالفعال مثل � ":إذا الع�صفور ُح ِب َ�س كف عن التغريد"
/الع�صفور نائب فاعل لفعل حمذوف ويف�رسه
املذكور ومثل " -:لو أالطفال امل�رشدون ُع ّلموا لزال
خطرهم" /أالطفال نائب فاعل لفعل حمذوف يف�رسه
املذكور .
أ
ومثل �" -:إن احلرية ُ�هدرت /"...احلرية نائب
فاعل لفعل حمذوف يف�رسه املذكور .
 .7نائب الفاعل جار وجمرور ألن الفعل الزم مثل:
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"يف أ�وقات أالزمات ي�ستغنى عن الكماليات "/عن
الكماليات .
 .8نائب الفاعل ظرف ألن الفعل الزم مثل �ُ "-:س ِه َرت
ليل ُة ال�سفر" /ليلة .
 .9نائب الفاعل م�صدر الفعل ألن الفعل الزم مثل -:
"اح ُت ِف َل احتفا ٌل باهر"  /احتفال .
 .10نائب الفاعل بعد حرف جر زائد مثل  "-:مل
()24
.
ُي َق َِّرر من �شيء جديد"� /شيء

� .3صور نائب الفاعل يف القر آ�ن الكرمي:

وال بد من التو�ضيح بداية أ�ن هذه الزاوية تتناول
�صور نائب الفاعل للفعل املبني للمجهول ح�رصا ،
وال تبحث يف �صور نائب الفاعل ال�سم املفعول الذي
يعمل عمل فعله املبني للمجهول عندما يكون معرفا
أ�و داال على حال أ�و ا�ستقبال أ�و معتمدا على نفي أ�و
ا�ستفهام أ�و نداء أ�و عندما يكون خربا عن مبتد أ� أ�و
حاال أ�و �صفة  ،كما هو معروف  .وال يف �صور نائب
الفاعل للم�صدر امل�ؤول امل�سبوك يف أ��صله من " أ�ن "
والفعل املبني للمجهول ( يف ر أ�ي ).

أ� -املفعول به :

وهو أ�كرث �صور نائب الفاعل ح�ضورا يف القر آ�ن
الكرمي  ،ف�إذا قلنا ان نائب الفاعل أ��سمى بكثري من أ�ن
يكون هو املفعول به الذي انتقل �إىل رتبة نائب فاعل
عندما بني الفعل للمجهول يكون للبناء للمجهول
خ�صو�صية يف أالداء  ،وت أ�ثري يف الداللة  ،وبعد يف
املعنى البالغي  ،فبناء الفعل للمعلوم يتخذ فاعال
واحدا حمددا ال غري يف حني يكون فاعل الفعل املبني
للمجهول غري حمدد بدقة ال يتعداها  ،ولهذا يكون
بناء الفعل للمجهول من أ�رقى �صور البيان وا إلعجاز
يف القر آ�ن الكرمي و أ�على بكثري مما لو كان الفاعل
مذكورا �رصاحة  .ومثال ذلك _ أ
والمثلة كثرية _
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قوله تعاىل َ " :و�إِن ُي َك ِّذ ُب َ
وك َفقَد ُك ِّذ َبت ُر ُ�س ٌل مِن َق ْب ِلكَ
َو�إِىل ا ِهلل ُت ْر َج ُع أُال ُمو ُر " ( ) 25والدالالت البالغية آ
للية
كثرية ؛ فاملفعول به الذي أ��صبح نائب فاعل جاء نكرة
لغر�ض التكثري أ�ي (ر�سل كثرية )(، )26كذلك انظر
�إىل الفرق والدقة يف أالداء البالغي واملعنوي يف قوله
تعاىل َ " :و�إِن ُي َك ِّذ ُب َ
نوح َو َعا ٌد
وك َفقَد َك ّذ َبت َق ْب َل ُهم َق ْو ُم ٍ
اب َم ْد َي َن
َو َث ُمو ُد * َو َق ْو ُم �إب َراهِ ي َم َو َق ْو ُم ُلوطٍ * َو أَ� ْ�ص َح ُ
ِين ُث َّم أَ�خَ ْذ ُت ُهم َف َك ْيفَ
و�سى َف أَ� ْم َل ْي ُت ِللْ َكا ِفر َ
و ُكذ َِّب ُم َ
()27
فالفرق يت�ضح جلي ًا بني بناء الفعل
َكانَ َن ِك ِري "
للمعلوم ( َكذَّبت) وبنائه للمجهول (و ُكذ َّب) ففي
املعلوم الذين كذبوا حمدودون هم قوم نوح (وانظر
�إىل داللة ت أ�نيث َكذَّبت املرتبطة باملعنى) وقوم هود
(عاد) وقوم �صالح (ثمود) وقوم �إبراهيم وقوم
لوط وقوم �شعيب ( أ��صحاب مدين)  .أ�ما يف البناء
للمجهول فقد اختلفت الداللة فالذين كذبوا مو�سى
هم من غري قومه (بني �إ�رسائيل) وهم (القبط) وهم
غري قومه ( ، )28لذلك اقت�ضى أالداء البالغي املعجز
البناء للمجهول الختالف أالداء املعنوي  .كذلك
امل�سند �إليه عندما كان مفعو ًال به وعندما �صار نائب
فاعل  ،فقد اقت�ضى أالداء املعجز أ�ن يبنى للمعلوم
عندما أ�راد �-سبحانه وتعاىل -أ�ن يبني مقام النعمة
والتف�ضل على ا إلن�سان ف أ��سند الفعل �إىل ذاته  ،فقال
()29
تعاىل َ " :ل َق ْد خَ َل ْق َناْ ا ِ إلن َْ�سانَ فيِ ْ أَ� ْح َ�س ِن تَق ِو ٍمي"
ف أ��سند "اخللق �إىل نف�سه ومل يبنه للمجهول وذلك
أ�نه يف موطن بيان عظيم قدرته وح�سن فعله وبديع
�صنعه " ( )30وقد أ��سند اخللق �إىل نف�سه ـ �سبحانه
ـ ألن املقام مقام بيان منهج ل إلن�سان ف أ�راد أ�ن يبني
أ�ن وا�ضع املنهج ل إلن�سان هو خالق ا إلن�سان وال
أ�حد غريه أ�علم مبا ي�صلح له وما هو أ�ن�سب له  ،يف
حني قال –تعاىل -يف مو�ضع آ�خر َ " :وخُ لِقَ ا ِ إلن َْ�س ُان
َ�ض ِع ْي َف ًا " ( )31وقال تعاىل" :خُ لِقَ ا ِ إلن َْ�س ُان مِن َع َجلِ"
( )32وقال تعاىل  �" :إ َِّن ا ِ إلن َْ�سانَ خُ لِقَ َهلُو َع ًا * ِ� إ َذا َم َّ�س ُه
ال�شرَّ ُّ َجزُو َعا* و ِ� إ َذا َم َّ�س ُه ا َ
خليرْ ُ َمنُو َعا"( )33ببناء هذه
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أالفعال للمجهول ملا كان الق�صد بيان نق�ص ا إلن�سان
و�ضعفه .ويرى بع�ضهم جواز أ�ن تكون جملة مقول
القول يف حمل نائب فاعل للفعل املبني للمجهول  ،كما
يف قوله تعاىلَ ":و ِ� إ َذا ِق ْي َل َل ُهم:ال ُتفْ�سِ ُدوا فيِ أَال ْر ِ�ض
"( )34ألنها تكون مبنزلة املفرد  ،ب�سبب ق�صد لفظها ،
فيجوز أ�ن تكون جملة (ال تف�سدوا) ،هي نائب الفاعل
مرفوعة ب�ضمة مقدرة على آ�خرها  ،منع من ظهورها
احلكاية  )35(.وكما يف قوله تعاىل َ ":و ِق ْي َل َل ُهم :أَ� ْي َن َما
ُك ْنتُم تَع ُب ُدون "(.)36

ب -اجلار واملجرور ( �شبه اجلملة ):
أ��رشنا اىل ا آلراء التي ترى أ�نه يجوز وقوع �شبه
اجلملة (اجلار واملجرور) نائبا عن الفاعل  ،واىل
ا آلراء التي تقول أ�ن �شبه اجلملة (اجلار واملجرور)
ال تقع نائب فاعل البتة  ،و�إمنا يف هذه احلالة يكون
نائب الفاعل �ضمريا م�سترتا  ،وهناك من يرى أ�ن
اجلار واملجرور ينوبان عن الفاعل حتى مع وجود
()37
.
مفعول به
()38
أ
قال تعاىل َ ":ولمَ َّا ُ�سق َِط فيِ َ� ْي ِد ْيهِم" وقعت �شبه
اجلملة (اجلار واملجرور) (يف أ�يديهم) نائبا عن
الفاعل  ،واجلملة فيها جوانب بالغية أ�خرى  ،منها
وقوعها كناية عن �صفة (الندم) والتقدير �سقط الندم
يف أ�يديهم ( .)39وميكن أ�ن منثل أ�ي�ضا على هذا من
()40
ِيجزى َق ْو ِم ًا بمِ َ ا َكا ُن ْوا َي ْك�سِ ُب ْون"
قوله تعاىل ":ل ْ
على قراءة أ�بي جعفر  ،أالمر الذي جعل الكوفيني
يجوزون نيابة غري املفعول به عن الفاعل مع وجود
املفعول به  .يف حني ا�شرتط أالخف�ش تقدم نائب الفاعل
 .فقد وقعت على هذا �شبه اجلملة من اجلار واملجرور
نائب فاعل للفعل املبني للمجهول (يجزى) على قراءة
أ�بي جعفر  ،مع وجود املفعول به (قوما).

ج -امل�صدراملخت�ص :
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وي�شرتط النحويون فيه أ�ن يكون مت�رصفا وخمت�صا
،كي ينوب عن الفاعل يف الفعل املبني للمجهول  .من
ال�صو ِر نَفخَ ٌة َو ْاحِ َد ٌة
ذلك قوله تعاىل َ ":ف ِ� إ َذا ُنفِخَ فيِ ُّ
"( )42فجاء نائب الفاعل (نفخة) م�صدرا مت�رصفا
خمت�صا  .وكذلك يف قوله تعاىلَ ":وا َّتقُوا َي ْو َم ًا ال
تجَ ْ ز ِْي َنف ٌْ�س َع ْن َنف ٍْ�س �شَ ْيئَا َوال ُي ْق َب ُل ِم ْن َها �شَ فَا َع ٌة
َوال ُي ْ� ؤخَ ُذ ِم ْن َها َع ْد ٌل َوال ُهم ُي ْن�صرَ ُ ْون "()43جاء نائب
الفاعل (�شفاعة) و(عدل) للفعلني (ال يقبل) و (ال
ي�ؤخذ)م�صدرين مت�رصفني خمت�صني  .وقد ورد
نائب الفاعل كذلك م�صدرا مت�رصفا خمت�صا يف قوله
تعاىل َ " :و�ضرُ ِ َب ْت َع َل ْيهِم ال ِّذ َّل ُة َواملَ ْ�س َك َن ُة " ( .. )44الذلة
اب " ( .. )45
 .ويف قوله تعاىل  " :فَال ُيخَ فَّفُ َع ْن ُهم ال َع َذ ُ
العذاب  .ويف غريها من املوا�ضع  -واهلل أ�علم . -
وي�ضيفون �إىل هذه الثالثة الظرف  ،وي�شرتطون فيه
أ�ي�ضا أ�ن يكون مت�رصفا خمت�صا كي ينوب عن الفاعل
يف الفعل املبني للمجهول .

هوام�ش الق�سم أالول:
* نائب الفاعل :م�صطلح ب�رصي  ،وما مل ي�سم فاعله:
م�صطلح كويف .وهما واحد.
� .1رشح ابن عقيل على أ�لفية ابن مالك  ،بتحقيق
وتعليق و�رشح  :حممد عبد املنعم خفاجي وطه حممد
الزيني  ،مراجعة  :حممود أ�مني النواوي ،ج، 1/
مطبعة حممد علي �صبيح و أ�والده  ،م�رص 1961 ،
�،ص. 285
 .2ابن أالنباري  :أ��رسار العربية .حتقيق حممد
بهجة البيطار  ،املجمع العلمي العربي  ،دم�شق ،
ب.ت� ،ص. 91
 .3ينظر  .ح�سن.عبا�س  :النحو الوايف ،ج، 2/
�ص 98وما بعدها .
� .4رشح ابن عقيل �،ص. 285-286
 .5ينظر الراجحي .عبده  :درو�س يف �رشح أاللفية ،
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دار املعرفة اجلامعية  ،اال�سكندرية �،1988،ص48-
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 .6راجع  .عبا�س  .ح�سن  ،النحو الوايف �،ص102
وما بعدها  ،لتتبني أالمثلة على ذلك .
 .7ينظر أالن�صاري  .ابن ه�شام  :أ�و�ضح امل�سالك
�إىل أ�لفية ابن مالك  ،ج (، 2/ومعه عدة ال�سالك اىل
حتقيق أ�و�ضح امل�سالك _ ملحمد حميي الدين عبد
احلميد ) دار الفكر  ،بريوت � ،ص. 158
� .8رشح ابن عقيل � ،ص. 287
 .9م.ن . 288 ،
أ
 .10أالن�صاري � ،و�ضح امل�سالك � ،ص. 158
� .11رشح ابن عقيل . 290 ،
.12ينظر  .ح�سن .عبا�س  :النحو الوايف 106،
� .13رشح ابن عقيل . 286 ،
 .14ينظر ابن أالنباري :ا�رسار العربية . 93 ،
 .15ينظر .ح�سن .عبا�س  :النحوالوايف 107 ،
 .16م.ن . 107،
 .17م.ن . 109،
 .18أالنباري  :أ��رسار العربية . 88 ،
 .19الراجحي  :درو�س � ،..ص ، 45وانظر .
أالن�صاري  :أ�و�ضح � ، ..ص. 137
 .20ينظر الراجحي  ،م.ن � ،ص . 46وكذلك
الزخم�رشي  .أ�بو القا�سم حممود بن عمر  :املف�صل
يف علم العربية ( وبذيله كتاب املف�ضل يف �رشح أ�بيات
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ثانيا :أ�غرا�ض بناء الفعل للمجهول يف القر آ�ن
الكرمي
 .1ا إليجاز:

لدى ا�ستقراء أالفعال املبنية للمجهول يف القر آ�ن
الكرمي  ،وجدت أ�ن أ�كرثها بني للمجهول بق�صد
ا إليجاز البالغي واالخت�صار وعدم التطويل  ،وقد
ارتبط ذلك يف كثري من املوا�ضع مبعرفة الفاعل أ�ي�ضا
 ،وب أ�غرا�ض أ�خرى غري ذلك (�سنبينها �إن �شاء اهلل) .
قال تعاىل َ ":و�إِن َعا َق ْبتُم َف َعا ِق ُبوا بمِ ِ ْث ِل َما ُع ْو ِق ْبتُم ِب ِه
"( )1فعو�ضا عن التطويل الذي يكون االيجاز فيه أ�بلغ
قال (عوقبتم) بدال من القول املف�صل الذي ال حاجة
له  ،ألن معناه وا�ضح بني  .فقد نزلت ا آلية حني
مثل امل�رشكون بامل�سلمني يوم أ�حد «بقروا بطونهم
وقطعوا مذاكريهم ،فوقف ر�سول اهلل �-صلى اهلل
عليه و�سلم  -على حمزة وقد مثل به فر آ�ه مبقور
البطن فقال  :أ�ما والذي أ�حلف به لئن أ�ظهرين اهلل
بهم ألمثلن ب�سبعني مكانك  .فنزل قوله تعاىل «:و�إن
عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ( »...ا آلية) فكفر
عن ميينه وكف عما أ�راده»(.)2
َاب ِبا َ
حلقِّ ِل َي ْح ُك َم
وقال تعاىل َ « :و أَ� ْن َز َل َم َع ُه ُم ال ِكت َ
َّا�س فِي َما اخْ َت َلفُوا فِي ِه َو َما اخْ َت َل َف ِف ْي ِه �إِال
َبينْ َ الن ِ
َات َبغ َيا َبي َن ُهم
ا ّلذ َ
ِين أُ�وتُو ُه مِن َب ْع ِد َما َجا َء ْت ُه ُم ال َب ِّين ُ
()3
 »...ارتبطت هنا معرفة الفاعل بق�صد االيجاز ،
فالذي أ�نزل الكتاب هو اهلل تعاىل وهو معروف بدرجة
أ��سمى من الذكر  ،كما أ�نه ال حاجة ملزيد من ال�رشح
والتف�صيل يف ذلك  ،فالفائدة البالغية تتحقق با إليجاز
ال بالتطويل  .بل ويكون الت أ�ثري يف نف�س املتلقي أ�كرب
و أ��شد ؛ الن االهتمام يكون مركزا يف احلدث  ،ال
يف تفا�صيل تدور حول احلدث أ�هميتها �ضئيلة �إذا ما
قورنت مع أ�همية احلدث نف�سه.
ويرتبط كذلك ق�صد االيجاز مع كون ذكر الفاعل
لي�س بذي أ�همية  ،و�إمنا املهم هو احلدث نف�سه ب�شكل
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خا�ص  ،ك أ�ن يكون املهم هو بيان حكم ما  ،كما يف قوله
تعاىل َ ":ف�إِن أُ�ح�صرِ ْ تمُ "( )4وقوله تعاىل  �ِ ":إ َذا ُح ِّييتُم
ِبتَحِ َّيةٍ"( )5فاملهم هو بيان احلكم يف حالة (ا إلح�صار)
وحالة (التحية)(.)6وهنا ال بد من احلديث عن الفعل
(قيل) الذي ورد يف القر آ�ن الكرمي  49مرة وهو
يت�ساوى يف ذلك مع الفعل ( أ�نزل) فهما أ�كرث أالفعال
املبنية للمجهول ورودا يف القر آ�ن الكرمي  .وقد ورد
(قيل) يف أ�كرث املوا�ضع بق�صد ا إليجاز املرتبط بعدم
أ�همية ذكر الفاعل �إذا ما قورن ذلك ب أ�همية ذكر احلكم
الذي ورد ألجله  .وخ�صو�صا عندما يرد مرتبطا
بال�رشط ،وقد ورد كذلك  23مرة  .منها عندما يرتبط
ب "�إذا "ال�رشطية ،من ذلك قوله تعاىل َ "-:و ِ� إ َذا قِي َل
َل ُه ُم ا َّت ِب ُعوا َما أَ�ن َز َل اهللُ قَا ُلوا َبل َن َّت ِبع َما أَ�لفَينَا
َع َل ْي ِه آ� َبا َءنَا "( )7أ
فالكرث أ�همية هنا هو ذكر مقول
القول ومنها ما يرتبط ب "�إذ" أ�ي�ضا  ،من ذلك قوله
()8
تعاىل ":وَفيِ َث ُمو َد ِ� إ ْذ قِي َل َل ُهم تمَ َ َّت ُعوا َحتَّى حِ ٍني"
ومنها عندما يرتبط ب "�إن" ال�رشطية من ذلك قوله
تعاىل َ ":و�إِن قِي َل َل ُكم ا ْرجِ ُعوا فَا ْرجِ ُعوا ُه َو أَ� ْز َكى َل ُكم
 .)9("...أ�ما داللة �سبقها ب أ�داة �رشط خمتلفة ،فذلك
ألن لكل أ�داة من أ�دوات ال�رشط داللة خا�صة ترتبط
بال�سياق الذي ترد فيه ،ففي املثال أالول كانت أ�داة
ال�رشط (�إذا) إلفادتها الظرفية الزمانية التي تفيد
الزمان مطلقا ،ومعنى الكالم (�إذا قيل يف أ�ي وقت
 )...بينما يف املثال الثاين تفيد (�إذ) الظرفية الزمانية
التي ترتبط بالزمن املا�ضي املخ�صو�ص بالق�صد
املذكور  ،ومعنى الكالم (�إذ قيل لهم يف وقت ثمود
 ...آ�نذاك  )...ويف بقية املوا�ضع ورد الفعل املبني
للمجهول (قيل) غري مرتبط بال�رشط .لكنه مرتبط
ب أ��شياء أ�خرى ؛فتارة ب (لهم) أ�و ما معناه ،وتارة
يظل منفردا .ومثال احلالة أالوىل قوله تعاىل َ ":وقِي َل
َل ُهم أَ� ْي َن َما ُك ْنتُم تَع ُب ُدون* مِن ُدونِ ا ِهلل َهل َي ْن�صرُ ُ ْو َن ُكم
أَ�و َي ْن َت�صرِ ُ ون؟ "( . )10فالرتكيز يف ا آلية أالوىل على
ال�س�ؤال اال�ستنكاري الذي تكمله ا آلية التالية لذا
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كان ا إليجاز فيها أ�بلغ من ذكر الفاعل  .ومثال احلالة
الثانية قوله تعاىل َ " -:و ِق ْي َل َيا أَ� ْر ُ�ض ا ْب َلعِي َماْ َءكِ
ا�س َت َو ْت
َو َيا َ�س َما ُء أَ�ق ِلعِي َوغِ ْي َ�ض املَاْ ُء َوق ُِ�ض َي أَال ْم ُر َو ْ
جلود ِِّي َوقِي َل ُب ْع َد ًا ِللْ َق ْو ِم ّ
َع َلىا ُ
الظالمِ ِني"( )11وهذه
ا آلية من أ�كرث املوا�ضع التي ورد فيها الفعل املبني
للمجهول الفتا االنتباه أ
،المر الذي جعل عبد القاهر
اجلرجاين –رحمه هلل –يقف عندها مليا يف (دالئل
ا إلعجاز) مت أ�مال عظمة اخلالق –عز وجل – و�إعجاز
النظم فيها  ،كما يف القر آ�ن الكرمي كله؛ �إذ حتدث عن
داللة كل لفظة مفردة و أ�ثرها يف ال�سياق الذي وردت
فيه ا آلية الكرمية ،م�شريا �إىل أ�ن مبد أ� العظمة يف
االختيار أ�ن نوديت أالر�ض ،ثم أ�مرت  ،ثم كان
النداء ب "يا "دون ( أ�ي) نحو "يا أ�يتها أالر�ض"ثم
�إ�ضافة الكاف �إىل املاء  ،دون أ�ن يقال"ابلعي املاء"ثم
أ�ن أ�تبع نداء أالر�ض و أ�مرها مبا هو من � أش�نها
"نداء ال�سماء و أ�مرها كذلك مبا يخ�صها  ،ثم أ�ن قيل
"وغي�ض" املاء ،فجعل الفعل على �صيغة ( ًُفعٍل)
الدالة على أ�نه مل يغ�ض �إال ب أ�مر آ�مر وقدرة قادر ،ثم
ت أ�كيد ذلك وتقريره بقوله تعاىل " :وق�ضي أالمر" ثم
ذكر ما هو فائدة هذه أالمور وهو " :ا�ستوت على
اجلودي"ثم ذكر �إ�ضمار ال�سفينة قبل الذكر  ،كما
هو �رشط الفخامة والداللة على عظم ال� أش�ن ثم
مقابلة (قيل) يف اخلامتة ب (قيل) يف الفاحتة  12ويف
حني حتدث اجلرجاين عن عالقة أاللفاظ بال�سياق
يتبني لنا ارتباط أالفعال (قيل  ،غي�ض  ،ق�ضي  ،قيل)
يف ا آلية بع�ضها ببع�ض � .إن ت�صوير امل�شهد وتبيان
قدرة اهلل تعاىليف اخللق املعجز هو مركز احلديث
الذي كان ألجله بناء الفعل (قيل – أالول ) للمجهول
 ،ثم أ�ن (غي�ض) مرتبطة ب (ق�ضي) ألن اهلل تعاىل
هو ا آلمر يف احلالتني  ،ومل ينب للمعلوم ال�ستكمال
عظمة ا إلعجاز  ،ألنه لو قال (غا�ض) لكان قد حدث
نق�ص املاء دون أ�مر من اهلل تعاىل وهذا ما ال يحدث ،
ومثلها (ق�ضي) فلو قال (وق�ضى) أالمر لكان أالمر
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قد انتهى وحده  ،ومثلما ربط بني (ق�ضي وغي�ض)
ربط بني (قيل) أالوىل والثانية ببنائهما للمجهول
لفائدة بالغية يبدو فيها احلذف أ�بلغ من الذكر ،
أالمر الذي حقق وجها من وجوه البالغة املعجزة
ذلك انه �إن تعني الفاعل وعلم أ�ن هذا الفعل العظيم
مما ال يقدر عليه �إال هو وحده كان ذكره ف�ضال ولغوا
وحا�شا للقر آ�ن الكرمي أ�ن يكون كذلك  .ويف هذا البناء
أ�ي�ضا �إيذان ب أ�ن ذلك من اهلل تعاىل ال ي�شاركه فيه أ�حد
 ،و أ�ن ا�سمه  -جل وعال – جدير ب أ�ن ي�صان ويرتفع
عن االبتذال واالمتهان ويف باب احلديث عن ق�صد
ا إليجاز يف البناء للمجهول ،نكتفي بهذه ال�شواهد
الدالة فهي تو�ضح الغر�ض وتبينه  ،واهلل أ�علم.

 .2العلم بالفاعل
يبنى الفعل للمجهول �إذا علم فاعله  ،تلك م�س أ�لة عامة،
أ�ما يف القر آ�ن الكرمي فقد وردت بكرثة  ،و أ�فادت
كثريا من املعاين البالغية  .قال تعاىل" :خُ لِقَ ا ِ إلن َْ�س ُان
مِن َع َجل" ( � )13إذ بني الفعل (خُ لق) للمجهول ألن
فاعله وهو اهلل تعاىل معروف .فهو اخلالق وحده ال
�رشيك له يف ذلك .فال تكون هناك حاجة للقول (خلق
اهلل ا إلن�سان من عجل) ببناء الفعل (خُ لق ) للمجهول.
أ�ما فائدته البالغية فهي التحقيق ،ذلك أ�ن الغر�ض
هو ا إلعالم بتحقق وقوع الفعل باملفعول ،وال حاجة
لذكر الفاعل طاملا أ�نه معروف  .ومثل ذلك أ�ي�ضا قوله
تعاىلَ " -:وخُ لِقَ ا ِ إلن َْ�س ُان َ�ضعِيفَا"( )14فنحن نعلم علم
اليقني أ�ن اهلل هو اخلالق  ،والغر�ض البالغي هنا هو
التقرير  ،حلمل ا إلن�سان على ا إلقرار واالعرتاف
ب أ�مر ت أ�كد ثبوته كي يو�صله ذلك �إىل ا إلميان بقدرة
اهلل تعاىل على خلقه �ضعيفا يف البدء ثم تطويره
واالرتقاء بقدراته  ،فذلك كله ال يحدث �إال ب أ�مر اهلل
ِين
تعاىل .ومن ذلك أ�ي�ضا قوله تعاىلَ ...":و� إ َِّن الذ َ
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َاب َل َي ْع َل ُمونَ أَ� َّن ُه ا َ
حلقُّ مِن َر ِّبهِم "...
أُ� ْوتُوا ال ِكت َ
ومبا أ�نها �سبقت ب أ�داة ت أ�كيد (�إن) ومبا أ�ن الذي آ�تى
الكتاب معروف بداللتني ؛ أالوىل  :أ�ن الذي أ�نزل
الكتب ال�سماوية كلها هو اهلل  .والثانية  :بداية ا آلية
َاب" فقد ات�ضح
 146قوله تعاىل " :ا َلذ َ
ِين آ� َت ْي َناْ ُه ُم ال ِكت َ
أ�ن الغر�ض البالغي لهذا البناء للمجهول هو الت أ�كيد
والتقرير املرتبط بالتهديد بداللة قوله تعاىل يف نهاية
ا آلية َ " -:144و َما اهللُ ِبغَا ِف ٍل َع َّما َي ْع َملُون" وقد تكرر
بناء هذا الفعل ( أ�وتوا) للمجهول يف �سورة البقرة
يف ا آلية 101وا آلية  144وا آلية  145يف حني تكرر
بنا�ؤه للمجهول يف القر آ�ن الكرمي كله  23مرة ،كلها
ب�سبب العلم بالفاعل � ،سواء وردت كما يف قوله تعاىل
َاب  )16("...أ�م كما يف قوله تعاىل ":
 ....":أُ� ْو ُت ْوا ال ِكت َ
()17
َاب . "...
 ...أُ� ْو ُت ْوا ن َِ�ص ْي َب ًا م َِن ال ِكت ِ
ومن ا آليات التي بني فيها فعل للمجهول ب�سبب العلم
بالفاعل قوله تعاىلَ ":و َك ْي َف َت ْك ُف ُر ْونَ َو أَ� ْنتُم ُت ْت َلى َع َل ْي ُكم
ات ا ِهلل َوفِي ُكم َر ُ�س ْو ُل ُه َو َمن َي ْعت َِ�ص ْم ِبا ِهلل َفقَد ُهد َِي ِ� إلىَ
آ� َي ُ
�صرِ َ اطٍ ُم ْ�س َت ِق ْي ٍم"( .)18فقوله -تعاىل( -هدي) معلوم
الفاعل  ،وفيه ق�صد تعظيم الفاعل (كما �سي أ�تي
الحقا – �إن �شاء اهلل )-ألن الذي يهدي �إىل ال�رصاط
امل�ستقيم هو اهلل وحده  ،لقوله تعاىل ُ ":ق ْل ِ� إ َّننِي َه َدانيِ
َر ِّبي �إِىل �صرِ َ اطٍ ُم ْ�س َتقِي ٍم دِينَا َق ِّي َما ِم َل َة ِ� إ ْب َراهِ ْي َم َحنِيفَا
ني"()19ولوقوعها يف جواب
َو َما َكانَ م َِن املُ�شرْ ِ ِك َ
ال�رشط  ،الذي جاء ليتمم داللة املعنى البالغي يف
اال�ستفهام التوبيخي التعجبي يف بداية ا آلية.
وقد يبنى الفعل للمجهول للعلم بالفاعل لداللة الطلب
كما يف قوله تعاىلَ ":و ِ� إ َذا َجا َء ْت ُه ْم آ� َي ٌة قَا ُلوا َلن ُن ْ� ؤم َِن
َحتَّى ُن ْ� ؤتَى ِم ْث َل َما أُ� ْوت َِي ُر ُ�س ُل ا ِهلل  )20("...ذلك أ�ن
أ�كابر مكة ا�شرتطوا لي�ؤمنوا باهلل ور�سوله أ�ن ي�ؤتى
الر�سول – �صلى اهلل عليه و�سلم – مثلما آ�تى اهلل
غريه من الر�سل من الر�سالة والوحي  ،ألنهم (فيما
يقولونه) أ�كرث ماال و أ�كرب �سنا( ،)21لذا طلبوا ذلك
م�شرتطني .
()15
.
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وقد يبنى لداللة الت�شويق  ،كما يف قوله تعاىل «:
()22
أُ�و َل ِئكَ ُي ْ� ؤ َت ْونَ أَ� ْج َر ُهم َم َّر َتينْ ِ بمِ َ ا َ�صبرَ ُوا »...
فالذي ي�ؤتي أالجر هو اهلل تعاىل وحده  ،وقد بني
الفعل للمجهول إلفادة الت�شويق وذلك بتح�سني الفعل
وت�شويق املخاطبني ودفعهم �إىل مزيد من ا إلميان مبا
يتلى عليهم من آ�يات اهلل تعاىل  .واهلل أ�علم .

 .3تعظيم الفاعل

يبنى الفعل للمجهول لتعظيم الفاعل  ،ويف القر آ�ن
الكرمي بني لتعظيم اخلالق –عز وجل – الفعال ملا
يريد  ،الذي �إذا أ�راد أ�مرا قال له كن  ،فيكون  �ِ " ،إنمَّ َا
()23
َق ْو ُلنَا لِ�شَ ي ٍء َ� إ َذا أَ� َر ْدنَا ُه أَ� ْن َن ُق ْو َل َل ُه ُك ْن َف َي ُك ْون"
ما ا�ستوجب تعظيمه – �سبحانه وتعاىل  . -وتعظيم
الفاعل مرتبط يف كثري من املوا�ضع التي بني فيها
الفعل للمجهول مبعرفة الفاعل وق�صد ا إليجاز ،
مما يبني أ�ن البناء للمجهول يف كل مو�ضع يف�ضي
�إىل مو�ضع آ�خر  ،أ�ولي�س القر آ�ن الكرمي يف جملته
يرتبط بع�ضه ببع�ض  ،ك أ�نه �سورة واحدة أ�و ك أ�نه آ�ية
واحدة !؟( )24قال تعاىل َ ":وا َل ِذ ْي َن ُي ْ� ؤ ِم ُن ْونَ بمِ َ ا أُ� ْن ِز َل
()25
ِ� إ َل ْيكَ َو َما أُ� ْن ِز َل مِن َق ْب ِلكَ َو ِبا آلخِ َر ِة ُهم ُي ْو ِق ُن ْون"
ملا كان احلديث عن القر آ�ن الكرمي والكتب ال�سماوية ؛
ا إلجنيل والتوراة وغريها  ،فقد بني الفعل للمجهول
لتعظيم الفاعل (املنزل) زيادة على أ�نه معروف
وحتقيقا جلانب من جوانب البالغة القر آ�نية املعجزة
 ،وقد �سبق ذكر الكتاب يف ا آلية الثانية ف�صار ا إليجاز
أ�بلغ من الذكر  .غري أ�ن ما يثري االهتمام يف هذا الوجه
البالغي هو ارتباط الفعل ( أُ�نزل) -الذي ورد ذكره يف
القر آ�ن الكرمي  49مرة ،-بحريف اجلر (�إىل)و(على)
فريد بعده مرات (�إىل) كما يف ا آلية ال�سابقة  ،ويرد
بعده مرات (على) كما يف قوله تعاىلَ ":و ِ� إ َذا ِق ْي َل َل ُهم
آ� ِم ُن ْوا بمِ َ ا أَ� ْن َز َل اهللُ قَا ُل ْوا ُن ْ� ؤ ِم ُن بمِ َ ا أُ� ْن ِز َل َع َل ْينَا ...
"( )26ويرد يف املوا�ضع أالخرى متلوا بحروف جر
أ�خرى خمتلفة ،كل مو�ضع على وفق ال�سياق الذي
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يرد فيه  ،ولكن مل يرد الفعل ( أ�نزل) مبنيا للمجهول
�إال متلوا بحرف من حروف اجلر  .ولهذا داللته
البالغية املرتبطة بالرتكيب النحوي ؛ كل مو�ضع له
داللة خا�صة .قال تعاىل�":شَ ْه ُر َر َم َ�ضان الذِي أُ� ْن ِز َل
ِف ْي ِه ال ُق ْر آ� ُن  )27("...بني ( أ�نزل) للمجهول لتعظيم
الفاعل املعروف ولتحقيق ا إليجاز.
أ
أ
أ
نالحظ يف أالمثلة ال�سابقة وغريها �ن (�نزل) �تبعت
ب(�إىل) التي تفيد الظرفية غالبا يف حالة امل�ؤمنني
الذين ا�ستقر �إميانهم  ،ليكون وقع عظمة القول
املعجز م�سهال لتعميق ا إلميان  ،فوقع (�إىل) أ�خف
على ال�سمع من وقع (على) وي�ؤكد ذلك ويو�ضحه
خمرج كل من �صوت (العني) و�صوت (الهمزة)
و�صفاتهما  .يف حني وردت ( أ�نزل ) متبوعة ب(على)
غالبا يف حالة الذين مل ي�ستقر �إميانهم أ�و الفا�سقني
أ�و الراف�ضني اخل�ضوع هلل _تعاىل _  .و أ�مثلة ذلك
كثرية ،منها قوله تعاىل َ ":و�إِن ِم ْن أَ� ْه ِل ال ِك َتاْ ِب لمَ َ ْن
ُي ْ� ؤ ِم ُن ِبا ِهلل َو َما أُ� ْن ِز َل ِ� إ َل ْي ُكم َو َما أُ� ْن ِز َل ِ� إ َل ْيهِم خَ ا�شِ ِعينْ َ
ِهلل ال َي�شْ ترَ ُ ْونَ ِب�آ َياتِ ا ِهلل َث َمنَا َق ِل ْيال  )28("...وقوله
تعاىل َ ":و َي ُق ْو ُل ال ِذ ْي َن َك َف ُر ْوا َل ْوال أُ� ْن ِز َل َع َل ْي ِه آ� َي ٌة مِن
َر ِّب ِه  )29("...وغريها.
يف حني ا�ستوجبت �سياقات أ�خرى أ�ن يتبع ( أ�نزل)
ب(من) مثال كما يف قوله تعاىل ":قَا ُل ْوا َيا َق ْو َمنَا ِ� إنَّا
َ�س ِم ْعنَا ِكتَا َبا أُ� ْن ِز َل مِن َب ْع ِد ُم ْو َ�سى"(  )30وب(الباء)
كقوله تعاىل َ ":ف�إِن لمَ َي ْ�ست َِج ْي ُب ْوا َل ُكم فَا ْع َل ُموا أَ�نمَّ َا
أُ� ْن ِز َل ِب ِعلْ ِم ا ِهلل  )31("...وغري ذلك .
ويرتبط بتعظيم الفاعل بناء الفعل (كتب) للمجهول
يف القر آ�ن الكرمي يف جميع املوا�ضع التي ورد فيها
 ،ولدالالت بالغية خمتلفة  ،فريد يف موا�ضع متبوعا
ب(على) ويف أ�خرى يرد متبوعا ب(الالم)  ،ف�إن
ورد متبوعا ب(على) كان مدلال على الطلب بحاالته
املختلفة كالتح�ضي�ض مثال يف قوله تعاىل":يا أ�يها
()32
الذين آ�منوا كتب عليكم الق�صا�ص يف القتلى "...
والعر�ض كما يف قوله تعاىل ُ ":كت َِب َع َل ْي ُكم ِ� إ َذا َح�ضرَ َ
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أَ� َح َد ُك ُم املَ ْو ُت �إِن َت َر َك خَ يرْ َ ا ال َو ِ�ص َّي ُة لِل َوا َِل َد ْي ِن
أَ
ني  )33("...واحلث كما يف قوله تعاىل َ ":يا
وال ْق َر ِب َ
ال�ص َيا ُم َك َما ُكت َِب َع َلى
أَ� ُّي َها الذ َ
ِين آ� َم ُن ْوا ُكت َِب َع َل ْي ُك ُم ِّ
ِين ِم ْن َق ْب ِل ُكم  )34("...وغريها .
الذ َ
و�إن ورد متبوعا ب(الالم) كان مدلال على التحقيق ،
كما يف قوله تعاىل َ ":وال َينَا ُلونَ مِن َع ُد ٍّو َن ْيال �إال ُكت َِب
َل ُهم ِب ِه َع َم ٌل َ�صال ٌِح"( )35وقوله تعاىل َ ":وال َيق َْط ُع ْونَ
َوا ِد َيا �إال ُكت َِب َل ُهم  )36("...وغريها .كما يرتبط
بتعظيم الفاعل بناء الفعل( أ�وحي  ،يوحى) للمجهول
يف القر آ�ن الكرمي ،وقد حمل ذلك دالالت بالغية
مرتبطة ب�سياقات املعاين التي وردت فيها  .من ذلك
جل ِّن
ا�س َت َم َع َن َف ٌر م َِن ا ِ
قوله تعاىل ُ ":ق ْل أُ� ْوحِ َي ِ� إليَ َّ أَ� َّن ُه ْ
َفقَا ُل ْوا �إ�شنَّا َ�س ِم ْعنَا ُق ْر آ�ن�ضا َع َج َبا"( )37وهذا من باب
التعظيم للفاعل  .يف حني وردت يف �سياقات أ�خرى من
باب التهديد والوعيد  ،فالقادر على ا إليحاء قادر على
�إحلاق العذاب بالذين يكفرون بهذا الدين أ�و يكذبونه
اب َع َلى َمن
 ،قال تعاىل  �ِ ":إنَّا قَد أُ� ْوحِ َي ِ� إ َل ْينَا أَ� َّن ال َع َذ َ
َكذ ََّب َو َت َولىَّ "( )38وقال تعاىل َ ":و أُ� ْوحِ َي ِ� إليَ َّ َهذا ال ُق ْر آ� ُن
أُل ْن ِذ َر ُكم ِب ِه َو َم ْن َب َل َغ أَ� ِئ َّن ُكم َلتَ�شْ َه ُد ْونَ أَ� َّن َم َع ا ِهلل آ� ِل َه ًة
أُ�خْ َرى  )39("...وقد دلل على ا�ستمرار نزول الوحي
زمن النبي _ �صلى اهلل عليه و�سلم _ بامل�ضارع ،
وللداللة على التقرير و�إظهار اخل�ضوع الكامل
هلل وحده  ،وا�ستمرار الت�سليم بقدرته_تعاىل_،
وحى ِ� إليَ َّ مِن
من ذلك قوله تعاىل":قُل ِ� إنمَّ َا أَ� َّت ِب ُع َما ُي َ
َر ِّبي  )40("...وقوله تعاىل  �":إ ِْن أَ� َّت ِبع �إال َما ُي ْو َحى
ِ� إليَ َّ  )41("...وللداللة على أالمر كما يف قوله تعاىل
َ ":وا َّت ِبع َما ُي ْو َحى ِ� إ َل ْيكَ َو ْا ْ�صبرِ َحتَّى َي ْح ُك َم اهللُ َوه َو
خَ يرْ ُ ا َ
حلا ِكمِني"( )42وللداللة على التعجب يف �سياق
اال�ستفهام امل�شوب بالتهديد والتهويل ورد قوله
تعاىل َ ":و َمن أَ� ْظ َل ُم ممِ َّ ن افْترَ َى َع َلى ا ِهلل َك ِذ َبا أَ�و قَا َل
أُ� ْوحِ َي ِ� إليَ َّ َولمَ ْ ُي ْو َح ِ� إ َل ْي ِه �شَ ْي ٌء. )43("...
واملوا�ضع التي ورد فيها الفعل مبنيا للمجهول
لتعظيم الفاعل كثرية  ،نكتفي بهذه أالمثلة يف هذا
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املقام .

 .4منا�سبة ما تقدمه

ومبا أ�ننا ن�ؤكد على ال�سياق الذي يرد فيه اللفظ،
مت أ�ثرين يف ذلك بفكرة (النظم)التي قال بها
اجلرجاين –رحمه اهلل ،-ف�إننا ن�ؤكد أ�ن العالقات
بني أاللفاظ لي�ست عبثية أ�و ع�شوائية ،فلكل لفظ
داللته و�رضورته ال�سياقية املعجزة بل ولكل حرف
داللته يف اللفظ �سواء أ�كان مر�سوما أ�م كان ملفوظا
غري مر�سوم "�إن التعبري القر آ�ين تعبري فني مق�صود.
كل لفظة بل كل حرف فيه و�ضع و�ضعا فنيا مق�صودا
 ،ومل تراع يف هذا الو�ضع ا آلية وحدها وال ال�صورة
وحدها بل روعي يف هذا الو�ضع التعبري القر آ�ين
كله .ومما يدلل على ذلك ا إلح�صاءات التي أ�ظهرتها
الدرا�سات احلديثة والتي بينت بو�ضوح أ�ن القر آ�ن
الكرمي �إمنا ح�سب لكل حرف فيه ح�سابه وانه ال
()44
ميكن أ�ن يزاد فيه أ�و يحذف منه حرف واحد "
وترد يف الن�ص أ�حيانا لفظتان لي�ست بينهما عالقة
مبا�رشة غري ظاهر اللفظ ،كما ترد يف موا�ضع
أ�خرى بينهما عالقة مبا�رشة  ،ويرتبطان ارتباطا ال
غنى عنه .من ذلك ورود املبني للمجهول ملنا�سبة ما
تقدمه  ،أ
ولغرا�ض بالغية مرتبطة بالدالالت العامة
واخلا�صة للن�ص  .ويف اعتقادي أ�ن ا إلحاطة ال�شاملة
بهذا أالمر ال يعلمها �إال اهلل ،و لكننا نحاول معرفة
�شيء منها ب�إذن اهلل –تعاىل.-
أ��رشت فيما م�ضى �إىل ا آلية  44من �سورة هود ،
و�إىل ورود لفظ (قيل) مرتني يف ا آلية ،وقد وردت يف
املرة الثانية ملنا�سبة ورودها يف بداية ا آلية (وقيل يا
أ�ر�ض  )....و (قيل بعدا  )...فقد ات�ضح أ�ن أ�مر اهلل
–تعاىل -قد حتقق يف ابتالع أالر�ض للماء ،كما حتقق
يف �إبعاد القوم الظاملني  ،ف أ��صبح أالمر جليا  ،فقدرته
–تعاىل – هي التي حققت أالمرين منذ أ�ن ابتلعت
أالر�ض ماءها  ،و أ�قلعت ال�سماء  ،وغي�ض املاء ،
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وق�ضي أالمر  ،وحتقق ا�ستواء الفلك على اجلودي
،ف�صارت احلياة حياة جديدة على أالر�ض وال بد لكي
تكون كذلك من أ�ن تتخل�ص من الظاملني ،فكان أ�مر اهلل
أ�ن قيل بعدا للقوم الظاملني .
ومثال ذلك أ�ي�ضا ورود (قيل) مرتني يف �سورة
أالعراف ،الثانية ملنا�سبة أالوىل ،حيث قال تعاىل -:
ا�س ُكنُوا ه ِذ ِه ال َق ْر َي َة َو ُكلُوا ِم ْن َها َح ْيثُ
" َو ِ� إ ْذ ِق ْي َل َل ُهم ْ
�شِ ْئتُم َوقُو ُلوا حِ َّطة َوا ْدخُ لُوا ال َب َاب ُ�س َّج َدا َن ْغفِر َل ُكم
الذين َظ َل ُموا
ني* َف َب َّد َل
َ
خَ طِ ْيئَا ِت ُكم َ�س َن ِز ْي ُد امل ُ ْح�سِ ِن َ
()45
مِن ُهم َق ْوال َغيرْ َ الذي ِق ْي َل َل ُه ْم  "...فمقول القول
يف ا آلية أالوىل يبد أ� من ال�سكن ثم أالكل ثم القول ثم
الدخول  ،...لكن هذا مل ي�ستقر ويتحقق ،و�إمنا ظلم
جزء منهم فبدلوا ذلك القول (الذي ورد ذكره آ�نفا)
فال �رضورة لذكره ا آلن مرة أ�خرى ،وا إل�شارة �إليه
ملنا�سبة ماتقدمه (وهو ذكره) تكفي  .وورد قيل
أ�ي�ضا ملنا�سبة ما تقدمه معطوفا يف املرة الثانية على
الذين آ� َمنُوا �إذا
املرة أالوىل يف قوله تعاىل َ "-:يا أ� ُّيها َ
َاف�س ُحوا َيف َْ�س ِح اهللُ
قِي َل َل ُكم َتف ََّ�س ُحوا يف املَ َجال ِِ�س ف َ
الذين آ� َمنُوا
َل ُكم َو ِ� إ َذا قِي َل ان�زشُوا فَان�زشُوا َي ْر َف ُع اهللُ َ
ِم ْن ُكم  . )46("....وملنا�سبة ما تقدمه ورد لفظ (كتب)
مبنيا للمجهول يف قوله تعاىل َ " -:يا أ� ُّيها الذين آ� َمنُوا
الذين مِن َق ْب ِل ُكم
ال�صيا ُم َك َما ُكت َِب على َ
ُكت َِب َع َل ْي ُك ُم ِّ
()47
أ
َل َع َّل ُكم َت َّتقُون"  .وورد مرة �خرى يف قوله تعاىل
":قَا َل َهل َع َ�س ْي ُت ْم � إ ِْن ُكت َِب َع َل ْي ُك ُم ال ِقتَالث أَ� ّال ُتقَا ِتلُوا
قَا ُلوا َو َما َلنَا أ� ّال نُقا ِت َل يف �سبي ِل ا ِهلل َوقَد أُ�خْ رِجنَا مِن
دِيا ِرنَا َو أَ�بنا ِئنَا َ ،ف َل َّما ُكت َِب َع َل ْي ِه ُم ال ِقتَا ُل َت َو َّل ْوا �إال َق ِل ْي ًال
ِم ْن ُهم"( )48فبني لفظ (كتب)الثاين للمجهول ملنا�سبة
بناء أالول للمجهول يف ا آليتني ال�سابقتني ،وقد ورد
مرتني يف كل آ�ية ،بينما ورد مرتني يف آ�يتني متتاليتني
يف �سورة التوبة يف الثانية ملنا�سبة أالوىل  .قال تعاىل
 ..."-:ذلكَ ِب أ� َّن ُهم ال ُي�صي ُبهم َظ َم أ�ٌ َوال ن ََ�ص ٌب وال
مخَ َم َ�ص ٌة يف �سبي ِل ا ِهلل َوال َيطئونَ َم ْوطئ ًا ُ
يغيظ ال ُكفَّا َر
َوال َينا ُلونَ مِن َع ُدوٍ َن ْيال �إال ُكت َِب َل ُهم ِب ِه َع َم ٌل َ�صال ٌِح
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ني* َوال ُينفِقونَ َن َف َق ًة
� إ َِّن اهللَ ال ي�ضي ُع أَ�ج َر املح�سن َ
َ�ص ِغ َري ًة وال َكبري ًة َوال َي َ
قطعونَ َوا ِد َِيا �إال ُكت َِب َل ُهم
()49
ح�س َن َما كانُوا َيع َملون" و مثلها
ِل َي َْجزيه ُم اهللُ أَ� َ
يف �سورة البقرة ا آليات  144-145ورد لفظ ( أ�وتوا)
كما ورد يف ا آليتني  19-20من �سورة آ�ل عمران .
بينما ورد اللفظ نف�سه مرتني يف آ�ية واحدة يف �سورة
املائدة ،املرة الثانية فيها ملنا�سبة أالوىل ،قال تعاىل
"-:ال َي ْو َم أُ�حِ َّل َل ُكم َ
ِين أُ�وتُوا
ات َو َط َعا ُم الذ َ
الط ِّي َب ُ
َات م َِن
َاب حِ ٌّل َل ُكم َو َط َعا ُم ُكم حِ ٌّل َل ُهم َوامل ُ ْح َ�صن ُ
ال ِكت َ
َاب مِن
َات م َِن َ
امل ُ ْ� ؤ ِمنَاتِ َوامل ُ ْح َ�صن ُ
الذين أُ�وتُوا ال ِكت َ
َق ْب ِل ُكم  )50("....كما ورد لفظ ( أ�حل) ثالث مرات يف
آ�يتني متتاليتني ملنا�سبة ما تقدمه  ،وذلك يف قوله تعاىل
َ "-:ي ْ�س أَ� ُل ْو َنكَ َماذا أُ�حِ َّل َل ُهم ُق ْل أُ�حِ َّل َل ُكم َّ
ات َو َما
الط ِي َب ُ
َع َّل ْمتُم م َِن ا َ
جل َوار ِِح  *....ال َي ْو َم أُ�حِ َّل َل ُكم َّ
ات
الط ِي َب ُ
 )51("...كما وردت يف �سياق آ�خر غري اللفظ نف�سه
 ،أ�ي�ضا ملنا�سبة ما تقدمه ،من مثل قوله تعاىل �" -:إذا
جل َبا ُل َب َّ�س ًا"( )52فبنى
ُر َّجت أال ُ
ر�ض َر َّج ًا * َو ُب َّ�ست ا ِ
(رجت) للمجهول وملنا�سبته بنى (ب�ست) للمجهول
أ�ي�ضا مع اختالف يف اللفظ ينا�سب املقام أ
،فالر�ض
ترج واجلبال تب�س  .ومن ذلك قوله تعاىل َ " -:ر ُ�ضوا
ِب أ�َن َي ُكو ُن ْوا َم َع ا َ
خل َوال ِِف َو ُط ِب َع َعلى ُقلُو ِبهِم َف ُهم ال
َي ْف َق ُه ْون"( )53فبنى (طبع) للمجهول  ،ألنها م�سبوقة
بقوله تعاىل َ "-:و�إِذا أُ� ْن ِز َل ْت �سو َر ٌة "ببناء ( أ�نزلت)
للمجهول  ،منا�سب بني املطلع واخلتام  .ون�شري �إىل
قوله تعاىل فيما بعدَ " :و َط َب َع اهللُ َعلى ُقلُ ْو ِبهِم َف ُهم
ال َي ْع َل ُمون"( )54فلم يكن قبلها ما ي�ستوجب بنا�ؤها
للمجهول فبنيت للمعلوم .

 .5اال�ستعالء على الفاعل أ�و حتقريه
�إن اهلل _ تعاىل _ هو العلي املتعال  ،لذا فقد حق
التحقري على الذين يكفرون ب�آياته  ،كما حق
اال�ستعالء على الذين يدعون القوة من دون اهلل  .قال
احلج والعم َر َة ِهلل َف�إِن أُ� ْح�صرِتمُ َف َما
تعاىل َ ":و أَ�تمِّ ُوا َّ
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دي  )55("...فبنى الفعل ( أ�ح�رصمت)
ْ
ا�س َت ْي�سرَ َ م َِن ال َه ِ
أ
للمجهول ا�ستعالء على الفاعل ،و�ردفها بالتخفيف
على عباده الذين يطلبون ر�ضاه  ،وي�ؤدون فرائ�ضه ،
مبا ا�ستي�رس من الهدي  .وقال تعاىل َ ":ي ْو َم َي ْج َم ُع اهللُ
ال ُّر�س َل َف َيقُو ُل َماذا أُ�جِ بتُم  )56("...يذكر أ�ن ال�س�ؤال
يف قوله تعاىل (ماذا أ�جبتم) فيه توبيخ ألقوام
الر�سل( ،)57ألن بع�ضهم ا�ستجاب ا�ستجابة جزئية ،
واهلل تعاىل غني عن عباده  ،فبنى لال�ستعالء ( أ�جبتم)
للذين َك َف ُروا احليا ُة
للمجهول  .وقال تعاىل ُ ":ز ِّي َن َ
ال ُّد ْن َيا  ) 58("...ومن الذي يزين للذين كفروا احلياة
الدنيا غري من ي�ستحق التحقري وعدم الذكر ! .وقال
تعاىل َ ":ب ْل َظ َن ْنتُم أَ�ن لن َين َقل َِب ال َّر ُ�سو ُل واملُ� ؤ ِمنُونَ
�إِىل أَ�ه ِل ْيهِم أَ� َب َدا َو ُز ِّي َن ذلكَ فيِ ُقلُو ِب ُكم َو َظنَنتُم َظ َّن
ال�سو ِء َو ُكنتُم َق ْو َم ًا ُبو َرا"( )59لقد ات�ضحت الغاية
ُّ
البالغية من حتقري الفاعل الذي يزين ظن ال�سوء هنا
بالتهكم وال�سخرية و�إظهار اال�ستهزاء  ،ألن ه�ؤالء
الذين ظنوا بعدما زين لهم قوم بور (هالكون عند اهلل
تعاىل)  .وحول هذا املعنى يكون قوله تعاىل  ":أَ� َف َمن
ُز ِّي َن َل ُه ُ�سو ُء َع َم ِل ِه َف َر َءا ُه َح َ�س َن ًا َف� إ َّن اهللَ ُي ِ�ض ُّل َمن
َي�شَ ا ُء َو َيهدِي َمن َي�شَ اء  )60("...وكان يف هذا املو�ضع
مما يزيد اال�ستهزاء بالفاعل بدء ا آلية باال�ستفهام
ا إلنكاري ( )61ويرتبط هذا البناء للمجهول بحذف
آ�خر يف ا آلية وهو �شقها الثاين املتمم للمعنى (خرب
املبتد أ�)  ،والتقدير ( أ�فمن زين له �سوء عمله فر آ�ه
ح�سنا كمن هداه اهلل ) ويت�ضافر احلذفان ألداء مهمة
بالغية عالية هي من �سمات التعبري القر آ�ين املعجز .
وقال تعاىل  ... ":قَا َل ْت َما َجزَا ُء َم ْن أَ� َرا َد ِب أَ�ه ِلكَ ُ�سوء ًا
اب أَ� ِل ْيم"( )62جاء القول على
�إال أ�ن ُي ْ�س َج َن أَ�و َع َذ ٌ
ل�سان (زليخا) زوجة (العزيز) تريد ا إليقاع بيو�سف
 عليه ال�سالم  -يف ال�سجن  ،ومن ي�سجن يو�سفي�ستحق أ�ن ي�ستعلى عليه  ،ال �سيما أ�ن يو�سف مظلوم
 ،ولكن هلل يف خلقه آ�يات و�ش�ؤون  .وقد تكرر الفعل
املبني للمجهول (ي�سجن) مرة ثانية يف ا آلية  32يف
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قوله تعاىل على ل�سان (زليخا) أ�ي�ضا َ ... ":و َلئِن
ال�صاغِ رِين"
لمَ َيف َعل َما آ� ُم ُر ُه َل ُي ْ�س َج نَن َول َي ُكونا م َِن َّ
فا�ستحق لل�سبب نف�سه البناء للمجهول  ،واهلل أ�علم .

 .6ألن الفاعل جمهول فعال

يبنى الفعل للمجهول �إذا كان الفاعل جمهوال فعال
 ،ويف القر آ�ن الكرمي يق�صد بذلك  ،أ�وال  :أ�ن يكون
�شخو�ص الق�صة يجهلون الفاعل  .ثانيا  :أ�ن يكون
النظارة يجهلون الفاعل  .ثالثا  :أ�ن يكون �شخو�ص
الق�صة والنظارة معا يجهلون الفاعل .وبالطبع لي�س
املق�صود أ�ن يكون القائل � -سبحانه وتعاىل  -هو
املق�صود بعدم املعرفة  ،فهو جل � أش�نه يحيط علمه كل
�شيء .ومثال احلال أالوىل التي يكون فيها �شخو�ص
الق�صة يجهلون الفاعل قوله تعاىل َ ... ":و�شَ ِه َد �شَ اْهِ ٌد
ِي�ص ُه ُق َّد مِن ُق ُب ٍل ف ََ�ص َدقَت َوه َو
مِن أَ� ْه ِل َها �إِن كانَ َقم ُ
ِي�ص ُه ُق َّد مِن ُد ُب ٍر َف َك َذ َبت
م َِن ال َكاذِب َ
ني * َو�إن كانَ َقم ُ
ال�صا ِد ِق ِني * َف َل َّما َر أَ�ى َق ِم ْي َ�ص ُه ُق َّد مِن ُد ُب ٍر
َوه َو مِن َّ
()63
قَا َل ِ� إ َّن ُه مِن َك ْي ِد ُك َّن � إ َِّن َك ْي َد ُك َّن َعظِ ْيم" �إن اهلل تعاىل
يعلم كل �شيء ؛ ويعلم من املظلوم  ،ويعلم النظارة من
املظلوم أ�ي�ضا  ،أ�ما أ��شخا�ص الق�صة الذين غابوا عن
امل�شهد فهم ال يعرفون الفاعل  ،ال يعرفون من الذي
(قد) قمي�ص يو�سف  ،أ�هي زليخة التي يف حالة الدفاع
عن النف�س  ،أ�م زليخة التي يف حالة ا إلقدام حني كان
يو�سف يف حالة الدفاع عن النف�س والهرب منها ؟
وهنا تكون لزليخة �شخ�صيتان ؛ �شخ�صية املعتدية
و�شخ�صية املعتدى عليها  ،ف أ�يهما الذي فعل ؟ وقد
اظهر اهلل تعاىل احلقيقة بك�شف ت�صويري معجز فائق
اجلمال والتعبري  ،فيه من املفاج أ�ة ما ميثل ذروة فنية
متقدمة  ،بل ومنوذجا خا�صا (ربانيا)  ،حيث أ�لهم
�شاهدا من أ�هلها لي�شهد باحلق �شهادة مبينة  ،فيها
دليل وا�ضح .
ومثال احلال الثانية التي يكون فيها النظارة يجهلون
الفاعل ويكون �شخو�ص الق�صة يعرفون الفاعل ،
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و�إمنا بني للمجهول بالن�سبة للنظارة لعدم حاجتهم
ملعرفة الفاعل  ،فذلك ال ي�ؤثر يف احلدث نف�سه  ،و�إمنا
امل�ؤثر هو احلدث وت�صاعده  ،يقول تعاىل َ ":و�إِذا
ُب�شرِّ َ أَ� َح ُد ُهم ِب أالُن َثى َظ َّل َو ْج ُه ُه ُم ْ�س َو َّد ًا َوه َو َكظِ ْيم *
َي َت َوا َرى م َِن ال َق ْو ِم مِن ُ�س ْو ِء َما ُب�شرِّ َ ِبهِ"( )64لي�س املهم
يف احلدث من الذي ب�رش ،و�إمنا املهم هو ماهية اخلرب
 ،فال يهم النظارة أ�ن يعرفوا من الفاعل  ،لذا بني
الفعل للمجهول وظل جمهوال  ،فال�شخ�صية الرئي�سة
يف احلدث ( أ�حدهم) يعرف من الذي ب�رشه يف حني ال
يعرفه النظارة ألنهم لي�سوا يف حاجة �إليه  .و�سواء
أ�كان الذي ب�رش زيد أ�م عمرو فذلك ال يغري �شيئا يف
ماهية احلدث .
ومثال احلال الثالثة التي تغيب فيها احلاجة �إىل
معرفة الفاعل �سواء من النظارة أ�م من �شخو�ص
ا�ست ََحقَّا
الق�صة  ،قوله تعاىل َ ":ف�إِن ُعثرِ َ َعلى أَ� َّن ُه َما ْ
ا�ست ََحقَّ
�إِث َما َف�آخَ َران َيقُو َمان َمقَا َم ُه َما م َِن الذ َ
ِين ْ
َع َل ْي ِه ُم أَال ْو َل َياْن  )65("...يقول ال�صابوين  ":أ�ي
ف�إن اطلع بعد حلفهما على خيانتهما أ�و كذبهما يف
ال�شهادة  ،فرجالن آ�خران من الورثة امل�ستحقني
للرتكة يقومان مقام ال�شاهدين اخلائنني  )66("...بني
(عرث) للمجهول بالن�سبة للجميع فال حاجة يف هذا
املوقف للعلم ب(من) الذي (عرث) .

 .7أ�غرا�ض أ�خرى
�إن الغاية من �إ�ضافة هذا البند حتت هذا اال�سم
( أ�غرا�ض أ�خرى) ،أ�ال يكون يف هذا البحث ح�رص
وقطع ،ألن الغايات كلها ال يعلمها اال اهلل تعاىل ،
ونحن نحاول االجتهاد ،ونعلم أ�ننا مهما اجتهدنا
فلن ن�صل اىل املعرفة الكلية التي هي حم�صورة يف
اخلالق -عز وجل . -هذا من جانب ،ومن جانب آ�خر
ف�إننا أ�ردنا يف واحد من أ�هدافنا أ�ن نفتح الباب للبحث
يف هذا امل�ضمار يف القر آ�ن الكرمي ،وهو -وال �شك-
وا�سع جدا  ،ال ميكن أ�ن نحيط به يف بحث واحد .
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من تلك أالغرا�ض التي ذكرها النحاة والبالغيون؛
يبنى الفعل للمجهول يف ال�شعر لت�صحيح نظم ويف
القر آ�ن الكرمي ملنا�سبة الفوا�صل واملوازنة بني اجلمل
 .أ
والمثلة على ذلك كثرية منها قوله تعاىل  " -:أَ�فَال
ال�س َما ِء َك ْي َف
َين ُْظ ُرونَ �إِىل ا إل ِب ِل َك ْيفَ خُ ِلق َْت* َو�إىل َّ
جل َبالِ َك ْي َف ن ُِ�ص َب ْت * َو�إِىل أَال ْر ِ�ض َك ْي َف
ُر ِف َع ْت * َو�إىل ا ِ
ُ�سطِ َح ْت"( )67فبنى للمجهول(رفعت) و(�سطحت)
ملنا�سبة (خلقت) وكلها فوا�صل متتابعة  .مع التذكري
أ�ن أ�ولها فيه ح�رص يف الفاعل من حيث املعنى فاخللق
حم�صور يف اهلل تعاىل  .فهو �إذن �صاحب أالفعال
(رفعت  ،ون�صبت  ،و�سطحت) فهو الذي خلق ،
وب�شيء من التف�صيل املرتكز �إىل ا إليجاز البالغي ،
أ�ي بكلمات قليلة فيها الكثري من املعاين  ،وهو الذي
(رفع ون�صب و�سطح) مع مالءمة كل لفظ ملو�ضعه
فا إلبل تُخلق  ،وال�سماء تُرفع ،واجلبال تُن�صب ،
أ
والر�ض حتت ذلك كله تُ�سطح  .ومثال ذلك أ�ي�ضا
قوله تعاىل َ ":و َما أل َح ٍد ِع ْن َد ُه ِم ْن ِن ْع َم ٍة تجُ ْ زَى"(، )68
فبنى جتزى للمجهول ومل يقل يجزيها ألنها م�سبوقة
أ
توىل،التقى ،يتزكى- ،جتزى-
بفوا�صل متنا�سبة (
 ،جتزى ثم -أالعلى ،ير�ضى) .
أ�ما املوازنة فمثالها قوله تعاىل  " :أَ�فَال َي ْع َل ُم �إِذا ُب ْعثرِ َ
ال�ص ُدو ِر "(  )69فقوله
َما فيِ ال ُق ُبو ِر * َو ُح ِّ�ص َل َما يف ُّ
(بعرث ما يف القبور) يوازي يف امليزان قوله(ح�صل
ما يف ال�صدور) لعالقة يف املعنى بينهما؛ فكالهما
مرتبطان باال�ستفهام التوبيخي يف قوله ( أ�فال
()70
.
يعلم)
ال�سما ُء ُك ِّو َر ْت
ومثال احلالني معا قوله تعاىل �" :إِذا َّ
جل َبا ُل ُ�سيرِّ َ ْت *
* َو�إذا الن ُُجو ُم ا ْن َك َد َر ْت * َو�إِذا ا ِ
و�ش ُح�شرِ َ ْت *
َو�إِذا العِ�شَ ا ُر ُع ِّط َل ْت * َو�إذا ال ُو ُح ُ
النفو�س ُز ِّو َج ْت * َو�إذا
َو�إذا ال ِبحا ُر ُ�سج َر ْت * َو�إذا
ُ
ال�ص ُحفُ
املَو ُءو َد ُة ُ�س ِئ َل ْت * ِب أ�َ ِّي َذن ٍْب ُق ِت َل ْت * َو�إِذا ُ
ال�سما ُء ُك�شِ َط ْت * َو�إذا ا َ
جلحِ ْي ُم ُ�س ِّع َر ْت
ُن�شرِ ْت * َو�إذا َّ
()71
أ
* َو�إذا ا َ
جل َّن ُة أُ� ْز ِلف َْت" وغريها  .واهلل �علم .
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خامتة

احلمد هلل حمدا كثريا � ،إذ أ�عانني على الو�صول بهذا
اجلهد �إىل هذه املرحلة التي آ�مل أ�ن أ�كون قد وفقت
فيها .
�إن من مظاهر بالغة التعبري القر آ�ين ا�ستخدامه
الفعل املبني للمجهول بطريقة مميزة أالمر الذي
دعانا إلجراء هذا البحث ( املبني للمجهول يف القر آ�ن
الكرمي  :بحث يف النحو والداللة ) وكان تق�سيمه �إىل
ق�سمني تبعا ملو�ضوعه ؛ �إذ تناول الق�سم أالول منه
املبني للمجهول نحويا ،فعر�ض أل�صول بنائه وفقا
أل�شهر آ�راء النحويني ويف مقدمتهم ابن مالك يف أ�لفيته
و�رشوحها  ،مبينا ما يجوز بنا�ؤه للمجهول كالفعل
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املا�ضي وامل�ضارع و أ��صول هذا البناء  ،ومبينا ما
ال يجوز بنا�ؤه للمجهول كفعل أالمر ألنه موجه �إىل
خم�صو�ص وال يجوز أ�ن يكون هذا جمهوال  .و أ�و�ضح
ما ي�سند �إليه املبني للمجهول من املفعول به أ�و امل�صدر
أ�و اجلار واملجرور أ�و الظرف  ،أ
والولوية للمفعول
به �إذا اجتمع مع واحد من الثالثة أالخرى  ،و�إذا
اجتمعت الثالثة أالخرى ف�إن ا إلن�سان خمري فيها
و أ�رى ذلك أ�رجح ا آلراء  .كما بني �صور نائب الفاعل
يف جملة املبني للمجهول يف اللغة عموما وا�ستعر�ض
ما كان منها يف القر آ�ن الكرمي ممثال عليها  ،وخل�ص
�إىل أ�ن املفعول به هو أ�كرث �صور نائب الفاعل ح�ضورا
يف القر آ�ن الكرمي مدلال أ
بالمثلة م�ستعينا بقائمة أ�عدها
الباحث جلميع أالفعال املبنية للمجهول يف القر آ�ن
الكرمي ( وقد �ضاق املجال عن االت�ساع لها يف ختام
هذا البحث ألنها طويلة جدا )  .وجاء اجلار واملجرور
يف املرتبة الثانية ثم امل�صدر املخت�ص  .عار�ضا أ�مثلة
مو�ضحة لها  ،لكنها مل حت�رص كل أالمثلة الواردة يف
القر آ�ن الكرمي ألنها كثرية.
تناول الق�سم الثاين من البحث أ�غرا�ض بناء الفعل
للمجهول يف القر آ�ن الكرمي؛ فعر�ض ل إليجاز أ�وال
بو�صفه أ�برز أالغرا�ض ،وخل�ص �إىل أ�ن ق�صد ا إليجاز
يرتبط ببالغة التعبري و�سموه ومبعرفة الفاعل
وبكونه أ�قل أ�همية من احلدث نف�سه ،وبال�رشط
وببيان قدرة اخلالق – عز وجل -وعظمة �إعجازه،
ذلك انه �إن تعني الفاعل وعلم أ�ن فعال عظيما مما ال
يقدر عليه �إال هو وحده –�سبحانه -كان ذكره ف�ضال
ولغوا وحا�شا للقر آ�ن أ�ن يكون كذلك  .وقد بني البحث
هذا كله م�ستعينا بال�شواهد القر آ�نية الدالة .ثم انتقل
لغر�ض العلم بالفاعل وربط ذلك بفوائد بالغية بينها
أ
بالدلة مثل التحقيق وهو ا إلعالم بتحقق وقوع الفعل
للمفعول ،والتقرير الذي يحمل ا إلن�سان على ا إلقرار
واالعرتاف ب أ�مر ت أ�كد وقوعه و�صوال �إىل ا إلميان
بقدرة اهلل تعاىل .وكذلك لداللة الطلب والت�شويق .ثم
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بني غر�ض تعظيم الفاعل وارتباط ذلك بق�صد ا إليجاز
ومعرفة الفاعل  ،م�ستنتجا أ�ن البناء للمجهول يف كل
مو�ضع من القر آ�ن الكرمي يف�ضي �إىل مو�ضع آ�خر
مرتبط به� ،سواء أ�كان للعر�ض أ�م للحث أ�م للتحقق
أ�م للتهديد والوعيد أ�م غريها  ،كما بني البحث .
وعر�ض لغر�ض منا�سبة ما تقدمه وخل�ص أ
بالدلة
�إىل أ�ن القر آ�ن الكرمي كله مرتابط ترابطا مق�صودا
معجزا ولي�س فيه �صدفة وال عبث وال ع�شوائية .كما
بني البحث غر�ض اال�ستعالء على الفاعل أ�و حتقريه
خ�صو�صا �إذا كان الفاعل ممن يكفرون ب�آيات اهلل أ�و
يدعون القوة من دونه ،أ�و الذين ي�ستجيبون ا�ستجابة
جزئية ألوامره �سبحانه  .وبني بعد ذلك غر�ض أ�ن
يكون الفاعل جمهوال فعال ،م�ستنتجا أ�ن هذا الغر�ض
يف القر آ�ن الكرمي مرتبط ب�شكل من أ��شكال الق�صة
القر آ�نية.
ثم ترك البحث الباب مفتوحا ملزيد من البحث؛ ألنني
أ�عتقد أ�ن الغايات كلها ال يعلمها �إال اهلل �سبحانه و أ�ن
املعرفة الكلية حم�صورة يف اخلالق عز وجل.
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